





















（ 1 ）　Farrand, Max, ed., The Records of the Federal Convention of 1787, II （1911）, 
278参照。
196　　早法 93 巻 3 号（2018）
を意味することは、 6 月22日のピアース・バトラーの発言からも理解でき
る。“We have no way of judging of mankind but by experience. Look at 




















（ 2 ）　Farrand, Max, ed., The Records of the Federal Convention of 1787, I （1911）, 
379参照。
（ 3 ）　フィラデルフィア憲法制定会議で“experience”と“history”が互換性を持つ
言 葉 だ っ た こ と に つ い て は、Adair, Douglas, “Experience Must Be Our Only 
Guide”: History, Democratic Theory, and the United States Constitution, in H. 
Trevor Colbourn, ed., Adair, Fame and Founding Fathers: Essays （1974）, 152─175; 
とりわけ 156; 156─157 n. 5 も参照。
（ 4 ）　原田俊彦「アメリカ合衆国憲法と古典古代」早稲田法学92─ 3 （2017）39─87; 
とりわけ 50─55参照。
（ 5 ）　McLachlan, James, Classical Names, American Identities: Some Notes on 
College Students and the Classical Traditions in the 1770s, in J. W. Eadie, ed., 
Classical Traditions in Early America （1976） ［＝ Classical Names］, 81─98; とりわ
け85参照。彼らが卒業したカレッジは、Ames, R. A. and Montgomery, H. C., The 
Influence of Rome on the American Constitution, in Classical Journal 30 （1934─
35）, 19─27; とりわけ20─21参照。また、Burns, Edward McNall, The Philosophy of 



















（ 7 ）　1655年のハーヴァードの入学要件は以下の通り。“When any Scholler is able 
to read and understand Tully, Virgil or any such ordinary Classicall Authors, and 
can readily make and speake or write true Latin prose and hath skill in making 
verse, and is Competently grounded in the Greeke Language; so as to be able to 
Construe and Grammatically to resolve ordinary Greeke, as in the Greeke 
Testament, Isocrates, and the minor poets, or such like, having withall meet 
Testamony of his towardlinesse, hee shall be capable of admission into Colledge…”
　  （Reinhold, Meyer, The Classick Pages: Classical Reading of Eighteenth─Century 
Americans （1975） ［＝ Classick Pages］, 5 に引用されている）1745年のイェールの
入学要件は以下の通り。“That none may Expect to be admitted into this College 
unless upon Examination of the Praesident and Tutors, They shall be found able 
Extempore to Read, Construe and Parse Tully, Virgil, and the Greek Testament: 
and to write True Latin Prose and to understand the Rules of Prosodia, and 
Common Arithmetic, and shall bring Sufficient Testimony of his Blameless and 





ルは廃止された。Woody, Thomas, The Education Views of Benjamin Franklin 
（1931） ［＝ Education Veiws of Franklin］, 220─227; Benjamin Franklin on 
Education. Edited with an intoroduction and notes by John Hardin Best （1962） 
［＝ Franklin on Education］, 171─174参照。




























（ 9 ）　詳 細 は、Rexine, John E., The Boston Latin School Curriculum in the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries: A Bicentennial Review, in Classical 
Journal 72 （1977）, 261─266; Ziobro, Wiliam J., Classical Education in Colonial 
America, in M. Meckler, ed., Classical Antiquity and the Politics of America. From 
George Washington to Geroge W. Bush （2006） ［＝ Classical Education］, 13─28; と
りわけ18─20参照。
（10）　ハ ー ヴ ァ ー ド に つ い て は Morison, Samuel Eliot, Harvard College in the 
Seventeenth Century （1936） ［＝ Harvard College］, 477、 イ ェ ー ル に つ い て は
Bronson, Walter C., The History of Brown University, 1764─1914 （1914）, 112─113参
照。
（11）　Richard, Carl J., The Founders and the Classics: Greece, Rome, and the 
American Enlightenment （1994） ［＝ Founders and Classics］, 24─26参照。
（12）　Norton, Arthur O., Harvard Text─Books and Reference Books of the Seventeenth 
Century, in Publication of the Colonial Society of Massachusetts 28 （1935） ［＝
Harvard Text─Books］, 361─438参照。
（13）　Ziobro, Classical Education, 26─27参照。
































（15）　Norton, Harvard Text─Books, 366─367参照。
（16）　Morison, Harvard College, 265参照。
（17）　Wiesen, David S., Ancient History and Early American Education, in Susan 
Ford Wiltshire, ed., The Usefulness of Classical Learning in the Eighteenth Century: 
Papers Presented at the 107th Annual Meeting of the American Philological 
Association （1977） ［＝ Ancient History］, 53─69; とりわけ56参照。
（18）　Cremin, Lawrence A., American Education, The Colonial Experience, 1607─
1783 （1970）, 382─383にフィラデルフィア・カレッジのカリキュラムが引用されて
いる。
（19）　Adams, Herbert B., History in American Colleges and Universities （1887）, 60




























（20）　Colbourn, H. Trevor, The Lamp of Experience: Whig History and the 
Intelectual Origins of the American Revolution （1965, rep. 1998） ［＝ Lamp of 
Experience］, 11─13参照。
（21）　Reinhold, Classick Pages, 8 参照。
（22）　1723年、1725年、1735年、1773年、1790年のハーヴァード図書館所蔵の歴史書
は、Colbourn, Lamp of Experience, 246─248参照。1743年、1755年、1791年のイェー
ル図書館所蔵の歴史書は、Colbourn, Lamp of Experience, 249参照。ニュージャー
ジー・カレッジ図書館所蔵の歴史書は、Colbourn, Lamp of Experience, 249─250参
照。ロードアイランド・カレッジ図書館所蔵の歴史書は、Colbourn, Lamp of 
Experience, 250参照。
（23）　Colbourn, Lamp of Experience, 25─26参照。
（24）　平均的な機械工が仕事の後で飲み屋に行く代わりに読書を楽しむ様子が、A 
Catalogue of Books Belonging to the Library Company of Philadelphia: a facsimile 
of the edition of 1741, printed by Benjamin Franklin / with an introduction by 




























（25）　Colbourn, Lamp of Experience, 17参照。
（26）　概略は Colbourn, Lamp of Experience, 18─19参照。
（27）　歴史的知識また古典についての教養が18世紀の絵画や公共建築物そして個人の
イメージに象徴として取り込まれていることについては、Richard, Founders and 
Classics, 43─50; Burstein, Stanley M., The Classics and the American Republic, in 
The History Teacher 30 （1996） ［＝ Classics and American Republic］, 29─44; とり
わ け32─34; Winterer, Caroline, The Culture of Classicism. Ancient Greece and 
Rome in American Intellectual Life 1780 ─1910 （2002） ［＝ Culture of Classicism］, 
28─29; Id., From Royal to Republican: The Classical Image in Early America, in 
Journal of American History 91 （2005）, 1264─1290参照。
（28）　Reinhold, The Quest for Useful Knowledge in Eighteenth─Century America, 
in Reinhold, Classica Americana. The Greek and Roman Heritage in the United 
States （1984） ［＝ Quest for Useful Knowledge］, 50─93; とりわけ52参照。
（29）　Woody, Thomas, Early Quaker Education in Pennsylvania （1920, rep. 1972）, 
36─37にトマス・バッドの教育計画が引用されている。






























（30）　Bray, Thomas, An Essay towards promoting all necessary and useful 
knowledge, both divine and human: in all parts of His Majesty’s dominions, Both at 
home and abroad （1697）, 12参照。
（31）　Jones, Hugh, The Present State of Virginia （1724）, ed. Richard L. Morton 
（1956）, 81参照。
（32）　Franklin, Benjamin, A Proposal for Promoting Useful Knowledge among the 
British Plantations in America, in Leopold W. Labaree, ed., Papers of Benjamin 
Franklin II （1960）, 378─383参照。
（33）　Franklin, Benjamin, Proposals Relating to the Education of the Youth in 
Pennsylvania （1749）, in Woody, Education Veiws of Franklin, 158; 167; 176参照。
（34）　A sermon on education. Wherein some account is given of the academy, 






















seventh day of January, 1750─1. By the Reverend Mr. Richard Peters （1751）, 23参照






ためなのだ。」Butterfield, ed., Adams Family Correspondence III, 342参照。
（36）　Richard, Founders and Classics, 196によれば、Reinhold, Meyer, Opponents 
of Classical Learning in America during the Revolutionary Period, in Proceeidings 
of the American Philosophical Society 112 （1968） ［＝ Opponents of Classical 
Learning］, 221─234; Id., Quest for Useful Knowledge は18世紀後半から19世紀初め
に か け て 古 典 の 影 響 が 衰 退 し た と い う「神 話」 を 唱 え た。Reinhold お よ び
Richard の見解については後注（41）参照。
（37）　ここでその詳細を見る余裕はない。さしあたり、Reinhold, Opponents of 
Classical Learning, 225─233; Id., Quest for Useful Knowledge, 61─75参照。とりわ
けトマス・ペインについては、Aldridge, A. Owen, Thomas Paine and the Classics, 
in Eighteenth─Century Studies 1  （1968）, 370─380参照。




















（38）　Rush, Benjamin, Observations upon the study of the Latin and Greek 
language as a breach of l iberal education, with hints of a plan of l iberal 
instructions, without thesi, accommodated to the present state of society, manners, 
and government in the United States, in Rush, Essays, literary, moral & 
philosophical （1798）, 21─56; とりわけ24─25; 26参照。
（39）　Rush, Benjamin, A Plan for the Establishment of Public Schools and the 
Diffusion of Knowledge in Pennsylvania; to Which Are Added, Thoughts upon 
Mode of Education, Proper in a Republic; Addressed to the Legislature and 
Citizens of the State （1786）, in Frederick Rudolf, ed., Essays on Education in the 
Early Republic （1965）, 3 ─23; とりわけ15参照。
（40）　Paine, Thomas, The Age of Reason, ed. by Moncure Daniel Conway （1896, 
rep. 2010）, 56参照。このようにペインは古代史の有用性を認めてはいるが、彼の
歴史認識については後注（117）対応本文参照。
（41）　この点は Reinhold もはっきり認めている。Reinhold, Classick Pages, 16─18参
照。よって、Reinhold の主張に関する Richard の認識（前注 （35） 参照）は正確で
ない。Reinhold, Opponents of Classical Learning は、Gummere, Richard M., The 
American Colonial Mind and the Classical Tradition （1963） が18世紀に古典が尊
重され続けたと主張するのにたいし、古典語教育に反対した者たちもいたと指摘す
ることで、18世紀における古典にたいする態度は多様であることを明らかにする。
Reinhold, Opponents of Classical Learning, 221参 照。Richard, Founders and 
Classics, 4 も、Gummere が古典の影響を過大評価しているとする。Reinhold, 































（42）　さしあたり、Wiesen, Ancient History, 59─63; Richard, Founders and Classics, 
203─225; Winterer, Culture of Classicism, 42─43参照。
（43）　Franklin on Education, 124─126参照。
（44）　前注（39）対応本文参照。
（45）　Smith, William, A general idea of the College of Mirania: with a sketch of the 
method of teaching science and religion, in the several classes: and some account of 
its rise, establishment and buildings. Addres’d more immediately to the 
consideration of the trustees nominated, by the Legislature, to receive proposals, &c. 
relating to the establishment of a college in the province of New York （1753）, 27; 30; 
76参照。
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（46）　Stromberg, R. N., History in Eighteenth Century, in Journal of the History of 
Ideas 12 （1951） ［＝ History in 18th Century］, 295─304; とりわけ302; 302 n. 29に引
用されている。
（47）　Mullet, Charles F., Classical Influences on the American Revolution, in 
Classical Journal 35 （1939─40）, 92─104; とりわけ92参照。
（48）　Richard, Founders and Classics, 119─120参照。
（49）　Stromberg, History in 18th Century, 302─303参照。また、Burnstein, Classics 
























（50）　Commager, Henry Steele, The American Enlightenment and the Ancient 
World: A Study in Paradox, in Proceedings of the Massachusetts Historical Society. 
Third Series, 83 （1971） ［＝ American Enlightenment］, 3 ─15; とりわけ 3 参照。
Commager は、こうした歴史認識をジェファソンが克服したとする。Commager, 
American Enlightenment, 13─15参照。
（51）　もっとも、Nisbet, Robert, History of the Idea of Progress （1980） ［＝ Idea of 
Progress］によれば、進歩という考えは、イタリア・ルネサンス期を除いて、古代
ギリシア以降のヨーロッパ思想に普遍的に認められるものである。
（52）　The Reading of History Pleasing and Advantageous, in Virginia Gazette, 
March 17, 1774参照。
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（53）　Pennsylvania Gazette, May 31, 1775 
（54）　A charge on the rise of the American empire. Delivered by the Hon. William─
Henry Drayton, Esq: Chief─Justice of South─Carolina: to the Grand Jury for the 



























（55）　Tappen, David, A discourse, delivered to the Religious Society in Brattle─
Street, Boston, and to the Christian Congregation in Charlestown, on April 5, 1798 
（1798）, 18─19参照。
（56）　とりわけ19世紀最初の30年間にこうした歴史認識はヴァージニアで保守主義の
イ デ オ ロ ギ ー と な っ た。 こ の 点 に つ い て は、Bruce, Jr., Dickson D., The 
Conservative Use of History in Early National Virginia, in Southern Studies 19 
（1980）, 128─146参照。具体的な事例は、Proceedings and debates of the Virginia 
State Convention of 1829─30: To which Are subjoined, the new constitution of 
Virginia, and the votes of the people （1830）における、1829年から1830年にかけて
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　これまで見た事例とりわけ前三者は独立派の主張だったが、王党派にも




























（57）　Americanus, in Boston Post─Boy, February 13, 1775参照。
進歩と循環（原田）　　211
る。（Pol. 6, 6, 10─12）理性に基づく社会では、良き一人支配→悪しき一人
支配→良き少数者支配→悪しき少数者支配→良き多数者支配という、政体
の推移が展開する（Pol. 6, 7 ─6, 9, 3 ）。これに続く悪しき多数者支配が成
立すると文明はついに崩壊し、獣となった人々は再び力による支配者を求



























（59）　Sall. Cat. 37; Id., Iug. 41参照。
（60）　Gell. 2, 24; Macrob. Sat. 3, 17参照。これらの法律の一覧は、原田俊彦「ハン
ニバル戦争期の浪費に関する法律について」早稲田法学88─ 2  （2013） 1 ─64、とり
わけ 4 参照。

























































（63）　Of the Interchangeable course, or variety of things in the whole world, and the 
concurrence of armes and learning, thourough the first and famousest nations: 
from the beginning of ciuility, and memory of man, to this present. Moreouer, 
whether it be true or not, that there can be nothing sayd, which hath not bin sayd 
heretofore: and that we ought by our owne inuentions to augment the doctrine of the 
auncients: not contenting our selues with translations, expositions, corrections, and 
abrigments of thier writings. Written in French by Loys le Roy called Regius: and 
translated into English by R. A. （1594）, 2 ─ 5 参照。
（64）　The six bookes of a common─weale, written by I. Bodin a famous Lawyer, and a 
man of great Experience in matters of State. Out of the French and Latin copies, 
done into English by Richard Knolles （1606）, 406参照。
（65）　Raleigh, Sir Walter, The History of the World （1617） ［＝ History of the World］, 
775参 照。 ア ブ リ ッ ジ 版 も 含 め て、 こ の 作 品 を 所 蔵 す る 図 書 館 に つ い て は、
Colbourn, Lamp of Experience, 251; 254; 256; 258参 照。 個 人 蔵 書 に つ い て は、
Colbourn, Lamp of Experience, 259; 262; 263; 266; 268; 272参照。

























（66）　Harrington, James, The Commonwealth of Oceana （1656）, 45─46参照。この作
品を所蔵する図書館については、Colbourn, Lamp of Experience, 252; 254; 257参
照。個人蔵書については、Colbourn, Lamp of Experience, 263; 264; 265参照。
（67）　Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, Letters on the spirit of patriotism: on the 
idea of a patriot King: and on the state of parties, at the accession of King George the 
first （1783）, 128参照。この作品を所蔵する図書館については、Colbourn, Lamp of 
Experience, 251; 252; 257参照。個人蔵書については、Colbourn, Lamp of Experience, 
261; 264参照。
（68）　こうした歴史認識は、17世紀については Guibbory, Achsah, The Map of Time: 
Seventeenth─Century English Literature and Ideas of Pattern in History （1986） ［＝
Map of Time］, 8 ─17、18世紀については、一般に Johnson, James William, The 
Formation of English Neoclassical Thought （1967, rep. 1978）, 31─68; とりわけ56─65、






タでリュクルゴスが考案した（Pol. 6, 10, 1 ─11）、あるいは、ローマが何世













り返し現象が歴史に見出されてきた。例えば、A という状態と B という
状態を繰り返す現象が見出される。これは「交替（alternation）」であって
Conception of History, in J. A. Mazzeo, ed., Reason and the Imagination: Studies in 
the History of Ideas 1600─1800 （1962）, 213─229参照。
（69）　Sellers, M. N. S., American Republicanism. Roman Ideplogy in the United 













（71）　Trompf, G. W., The Idea of Historical Recurrence in Western Thought. From 
Antiquity to the Reformation （1979） ［＝ Historical Recurrence］, 2 ─ 3 参照。
























は、Shalev, Eran, Rome Reborn on Western Shores: Historical Imagination and 
the Creation of the American Republic （2009） ［＝ Rome Reborn］, 74─86; Id., 
Thomas Jefferson’s Classical Silence, 1774─1776: Historical Consciousness and 
Roman History in the Revolutionary South, in Peter S. Onuf and Nicholas P. Cole, 
eds., Thomas Jefferson, the Classical World, and Early America （2011）, 219─247; 
とりわけ221─231だろう。Persons, S., The Cyclical Theory of History in Eighteenth 
Century America, in American Quarterly 6  （1954） ［＝ Cyclical Theory］, 147─163
は、当該歴史認識が18世紀アメリカに存在したこと、そして、当時におけるその機
能を検討する古典的作品である。Crowley, John E., Classical, Anti─Classical, and 
Millenial Conceptions of Change in Revolutionary America, in John W. Eadie, ed., 
Classical Traditions in Early America （1976）, 213─253; とりわけ217─224は、歴史
の必然の法則である「循環」とりわけ国家の「若返り」がアメリカ革命のイデオロ













Histories and American Republicanism, in William and Mary Quarterly 29 （1972）, 
611─622; と り わ け611; Onuf, Peter S., Ancients, Moderns, and the Progress of 
Mankind: Thomas Jefferson’s Classical World, in Peter S. Onuf and Nicholas P. 
Cole, eds., Thomas Jefferson, the Classical World, and Early America （2011）, 35─
55; とりわけ36は、この歴史認識が18世紀アメリカで存在することを当然の前提と
し て い る。 他 方、Delmage, Rutherford, The American Idea of Progress, 1750─













Meaning in History （1949, rep. 1967）, 4 ─ 9 参照。他方、Trompf, Historical Recurrence, 
Chap. 3 ; Guibbory, Map of Time, 14─15も、キリスト教の歴史解釈に循環的な考
えが認められるとする。






























（74）　Delmage, Idea of Progress, 308; Shalav, Rome Reborn, 30に引用されている。
（75）　Non Quis Sed Quid, in South Carolina Gazette, July 4, 1774参照。
（76）　Boston Gazette, February 13, 1775参照。
（77）　The dominion of providence over the passions of men. A sermon, peached at 
Princeton, May 17, 1775 being the general fast appointed by the congress though the 




























（78）　A dialogue, on the success of arms, and the rising glory of America, in Two 
dialogues, on different subjects: being exercises, delivered on a quarter ─day, in the 
chapel of Yale ─College, New ─Haven, March 28, 1776 （1776）, 28; 30参照。
（79）　Ramsay, David, Oration on the Advantage of American Independence: Spoken 
before a Publick Assembly of the Inhabitants of Charlestown in South─Carolina, on 
the Second Anniversary of that Glorius Era （1778）, 7 参照。
（80）　アメリカにおけるこの歴史認識について詳細に扱う文献として、Baritz, 
Loren, The Idea of West, in American Historical Review 66 （1961）［＝ Idea of 
West］, 618─640; とりわけ636─640; Shalav, Rome Reborn, 28─35参照。
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進め」という神託を得た。
新しいトロイアとなる場所を求めて、ブルトゥスは西の大洋を目指して











Innocentii III papae super negotio Romani imperii. hrsg. F. Kempf, Nr. 62: …
Romanum imperium in persona magnifici Karoli a Graecis transtulit in Germanos.



























（85）　New English Canaan or New Canaan containing an abstract of New England, 
composed in three bookes: the first booke setting forth the originall of the natives, 
their manners and customes, together with their tractable nature and love towards 
the English: the second booke setting forth the naturall indowments of the countrie, 
and what staple commodities it yeeldeth: the third booke seting forth what people are 
planted there, their prosperity, what remarkable accicidents have happened since the 
first planting of it, together with their tenents, and practise of their church. Written 
by Thomas Morton of Cliffords Inn gent upon tenne yeares knowledge and 
experiement of the country （1637）, 18─20参照。
（86）　Raleigh, History of the World, 81; 260参照。
（87）　Berkeley, George, Verses on the Prospect of Planting Arts and Learning in 
America, in The Works of George Berkeley, D. D., formerly Bishop of Cloyne: 
including many of his Writing hitherto unpublished. With Prefaces, Annotations, 
his Life and Letters, and an Account of his Philosophy. ed. by Alexander Campbell 
Frazer, III （1871）, 232参照。

















































































（93）　Heylyn, Peter, A Sermon preached in the collegiate church of St. Peter in 
Westminster, on Wednesday May 29th, 1661: being anniversary of His Majesties 
most joyful restitution to the crown of England （1661）, 28─34参照。





































（94）　Delmage, Idea of Progress, 308; 310─311; Nisbet, Idea of Progress, 202参照。
（95）　前注（74）参照。






























（97）　Cleland, Robert G., Westward the Course of Empire, in Huntington Library 
Quarterly 7  （1943）, 403─418; とりわけ411─412参照。
（98）　Shalav, Rome Reborn, 86─110参照。Shalav の分析の中心となるのは、1776年
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は、ジョージ・ワシントンに関する事例がこの想定を根拠付けると考えら
れる。とりわけ以下の事例に着目したい。
























12月のケベック侵攻（Shalav, Rome Reborn, 94─98）、ジョナサン・ミッチェル・
シューアルの“Epilogue to Cato, Spoken at a Later Performance of That Tragedy” 
（Shalav, Rome Reborn, 99─103）である。後注（99）・（100）の事例は、Shalav, 
Rome Reborn, 98─99で検討されている。
（99）　Virginia Gazette, January 24, 1777参照。
（100）　Theopilus, in New Hampshire Gazette, March 24, 1778参照。
（101）　Wharton, Charles Henry, A poetical epistle to His Excellency George 
Washington, Esq. Commander in chief of the armies of the United States of 
America, from an inhabitant of the State of Maryland. To which is annexed, a short 




































（103）　引用は、すべて、高森昭「予型論の研究 ─ Figura の用法を中心にして
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カエサル、この 3 人すべてを繰り返す。ワシントンは 3 人のすべての能力
を一度に繰り返すのである。よって、その繰り返しは過去のよりよい繰り
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